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ティア事業における様々な課題について，平成 25 年 4































































教育学研究科・当センターとは平成 12 年 9 月に「連
















院教育学研究科・当センターとは平成 21 年 3 月に「連
















という。）を本学教育学部本館 2 階 201 室に設置して










































































































































表 1 平成 24 年度スクールボランティア依頼ウェブサイト掲載件数 
種別  
依頼元 
幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 教育委員会*1 その他 総計 
岡山県 0  0 0 0 0  3 1  4 
 岡山市 0  5 2 0 1  8 0 16 
 倉敷市 0  0 0 0 0  1 0  1 
 総社市 0  0 0 0 0  5 0  5 
 赤磐市 0  1 0 0 0  3 0  4 
 和気町 0  0 1 0 0  0 0  1 
兵庫県 0  0 0 0 0  0 1  1 
民間 0  0 0 0 0  0 3  3 
岡山大学 2  5 2 0 1  0 0 10 











































































































ては，有意水準 p < 0.05 でχ二乗検定（クロス集計）
による検証をした。得られた回答のうち，活動経験
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選択可）し未回答 5 名を除く 101 名の回答を見てみ
ると，理由として「交通費負担」69 名（68.3%），「移









































































































































































１そう思う ２少しそう思う ３どちらでもない ４あまり思わない ５まったく思わない 無回答




































































































成 25 年 5 月 22 日に初めて開催した倉敷市・総社市・
瀬戸内市・赤磐市の各学校支援（学習支援）ボラン
ティアの合同説明会では，ボランティア活動の説明







































































































































録者数と活動実人数の割合は平成 22 年度 49.3%，平







































An Approach and Issues on School-Volunteer at Okayama University
- A survey of students’ attitudes -
Daisuke SATOH*1  Fumio YAMANE*1  Eiji EGI*1  Kayoko SODA*1
　Students belonging to Okayama University can work for education as volunteers in local schools, because 
the Center for Teacher Education and Development at Okayama University, Okayama Pref. Board of 
Education, and Okayama City Board of Education provide a system for “School-Volunteer”.  School-
Volunteer Bureau is an organization to coordinate a student with a school and support the students.  This 
paper gives a review of “School-Volunteer,” and points three issues out: 1) a use of website for registration 
procedure and information transmission, 2) a school-volunteer matching of students to schools, 3) student 
supports.  Furthermore, a survey was conducted on their attitudes of students who attended the explanatory 
meeting about school-volunteer in spring, 2013.  As a result, while many students think positive to use the 
website, they also think necessary to provide a more effective school-volunteer matching and supports for 
each student.
Keywords: School-Volunteer, a survey of students’ attitudes, a use of website, a school-volunteer matching, 
student supports
*1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University
しくはこれから取り組もうとする学生に対して最も
重要なミッションであることを再認識することがで
きた。学生が心地よくスクールボランティア活動に取
り組むことができるよう今後も当ビューローでは課
題検討を繰り返し，事業推進に取り組んでいきたい。
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